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１．はじめに
　国際会計基準審議会（International Accounting Standards 
Board, 以下，IASBという））が公表する国際財務報告基準
（International Financial Reporting Standards，以下，IFRSと
いう）を取り巻く環境は急速に変化している。一方で，米国の































　The object of the 2002 joint project by IASB and FASB for revenue recognition was to establish the 
comprehensive criteria for it, on which companies could account for their revenue derived from their contracts 
with their customers. This project also aimed at avoiding subjective judgements of the management and 
making their judgements as objective as possible. The purpose of this paper is to review the model proposed 
for revenue recognition in the Discussion Paper (2008), the Exposure Draft (2010) and the revised Exposure 
Draft (2011), considering how relevantly and faithfully this new model could present the quality of ﬁnancial 
information. The proposed new model, which is based on asset and liability view, is in effect an allocation 
model drawn from the realization and earnings process approach, and in my view there is no big diﬀerence 
between this new model and the existing model in relevant information. In addition, the process of earning 
cannot be always faithfully presented because of objectifying judgements of the management and removing 
their subjective judgements. In this paper the author doubts from the view of the qualitative characteristics of 
ﬁnancial information that this new model could be more eﬀective than the existing one in revenue recognition.
Key words
　revenue recognition model, objectiﬁcation of management’s judgements, allocation model, relevance, faithful 
representation
The Review of the Revenue Recognition Model by IASB and FASB: 



























ローチ（the revenue and expense view）であり，②の見方が

























































































































































































































































































財務情報を提供することである」（IASB ［2010b］， par. OB2）。
また，一般目的の財務報告は，企業価値を示すものではなく，
利用者が意思決定をするうえで，企業価値の見積りに役立つ情







決定に違いをもたらす（IASB［2010b］， par. QC6， QC7）。また，
忠実な表現は，財務情報に関連性ある事象を忠実に表現するこ
とも求めるもので，完全性があり，中立性があり，かつ，誤り




































　　　　　　  　 ∞　     Eｔ  〔NI  －  BVo  ×  ｒ〕
　Po  =  BVo  +  Σ  　　　　　　　　　　　　　　
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５）  2007年7月， 欧 州 財 務 報 告 諮 問 グ ル ー プ（European Financial 














































16）  2011EDの結論の根拠において，コアの原則が ｢財またはサービスの移
転を描写する｣ ことは目的であり，｢支払いに対する権利を取得したか
どうか｣ ではないことや，支払いの権利の獲得が必ずしも支配の移転
の裏付けとはならないことを挙げている（IASB［2011］， par. BC103）。
17）  渡邉宏美［2014］において，同様の結論から日本の会計制度への取り
入れには慎重であるべきとしている。
